







Investigation of Old BuiIding Concrete 
Hideo KA WAKAMl 
(Received 28 Sept， 1967) 
An investigation of the properties of 40 years old bui1ding concrete was 
carried out. 
The main results were as follows ; 
1) The depth of alkali-lost in concrete were found to be 23.5 mm. (including 
12.7 mm. finishing mortar) in the outside of the building and 27 mm. (except 
12.5 mm. plaster cover) in the inside. In the foundation， however， alkalilost 
depth was only 4 mm. though it had not been provided with any finishing 
立lOrtar.
2) The mean value of the compressive strength in prism specimens was 196 
kg/ cm2 and the standard deviation was 41 kg/ cm2• Y oung' s modulus was cal-
culated as 1.4 x 105 kg/cm2• 
3) The compressive strength estimated from Schmidt rebound number was 
very high against the value found in direct compression tests of prism speci-
mens. 
4) The mixing proportion of cement， fine and coarse aggregate was evaluated 
as 1 :2.8:3.7 in weight from the results of 7000C heating followed by hydro-
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図4 調査箇所
(A~I シュミットザマーテスト)








































































































位 I 仕(11.11.)上 厚普 I 仕中上性+化コ深ンさクリ(ー1.1.ト! I 中性(m.m化〉計 備 考
1 腰 . 外 恨i 13 13+ 1 14 
2 q 8十16輔 8十 1+0 9 梢修復モルタル
3 。 21 21+30 51 
4 。 13 13+27 40 
5 。 8 8+0 8 
6 。 12 12+ 7 19 
7 。 ハゲオチ 0+1 l 
8 I 1階天井梁側面 6 6 +32 38 |火災後モルタルを修復
9 I 2階床スラプ上面 30 30+20 50 
1階天井梁下端| 5 5 +22 27 
q 。側面 | 20 20+17 37 
q 。側面 13 13+30 43 


























内部 12 12.5しつくい 26.8 
地上
外部 6 12.7モルタル 10.8 


















































砕き7000 Cに 1~2 時間加熱し，冷却後重量を測定す
る。
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試料 No. 1 
試料重量 (9) 417 
湿潤重量 (9) 431 
水中重量 (9) 252 
容 量(叫〉 179 
絶乾重量 (9) 408 
絶乾比重 2.28 




加熱減量 (9) 16 
同 上 % 4.1 
327.5 
溶解分 (9) 60.5 
5 mm 176 
5 1t1l! 未満 151.5 
JI 砂 280.0 
JI! 砂 手。 409.5 
試料 No. 1 
5 1t1l!以上 (9) 177.7 
5伽未満 (9) 157.1 
骨材量 (9) 334.8 
セメント量 (9) 53.2 
[1 m'あたり〕
J同L 材 (kg) 1，889 






























































不溶残分 (9) 溶 出 分 (fJ) 溶 出 分(%)
270.0 10.0 3.7 
405.5 4.0 1.0 
骨材溶出分を補正
2 3 4 5 
256.5 279.7 284.3 250.4 
227.6 201.7 178.9 207.4 
484.1 481.4 463.2 457.8 
80.4 80.1 67.8 70.2 
!平 均
1，757 1，847 1，900 1，862 1，筋1
292 307 278 却6 四3
931 1，073 1，166 1，019 1，038 
826 774 734 843 813 
表 7 
重|表乾重量 比 重 同廿』 積|吸水率
2.45 1，271.5 2.53 503.0 3.33 

























































4 ケの平均圧縮強度は 196kg/cm2• 標準偏差 36kg/ 以上の調査の結果次の結論が得られた。
cm2• 不偏分散平方根41kg/cm2であるo 1) コγクリートの中性化深さは建物外部では，仕
ここに得られた圧縮強度は桂体(プリズム〉強度で 上モルタル (12.7111)を含めて23.5111で、在来の提案式
あって，日本の標準試験の円柱強度とは厳密には異な による推定値とほぼ一致するD 建物内部ではしつくL、
るo これら両者の関係についての Gonnerman8)らの 仕上部分を別にしてなお約271!11を示した。地中部分は
表 8 圧縮
供試No.体 Iサ イ ズてcm) 断面cm2 積(辺長×高さ) (cm) 
1 10.5X10.4X20.8 109.2 
2 12.0X12.3X22.8 147.6 
3 10.8X 11.6 X 19.8 125.3 
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